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   Herein, we report two cases of squamous cell carcinoma of the ureter. The first case was in a 
56-year-old-male. Total cystectomy and ileal conduit were performed because of bladder tumor 
suspected to be accompanied by carcinoma in situ and atrophic urinary bladder induced by chronic 
cystitis in December, 1993. Pathological examination revealed transitional cell carcinoma (TCC)> 
squamous cell carcinoma  (SCC),  G2>G1,  INFp,  pTI, lyl,  vl. He complained of back pain 
under medical observation in December, 1994. Left hydronephrosis was found and antegrade pyelo-
graphy showed leakage from the left pelvic ureteral junction. Urinary cytology revealed class V 
and suggested TCC. He received left nephroureterectomy, and pathohistological examination of 
resected specimen revealed SCC,  INFr, pT3, pRo, pLx, pVx, pNo, pMo. CABO chemotherapy 
(cisplatin, methotrexate, bleomycin, vincristine) was performed postoperatively. 
   The second case was in a  6I-year-old female. She complained of macrohematuria in the course 
of observation of pyelonephritis. Drip infusion pyelography showed right hydronephrosis and 
retrograde ureterogram revealed stenosis of the right lower ureter. Urinary cytology revealed 
class V. Nephroureterectomy and bladder cuff were performed. The tumor was histologically diag-
nosed as SCC>TCC,  INFp, pT3, pRo, pLo, pVo, pNo, pMo. Postoperatively, CABO chemo-
therapy was performed. So far, no recurrence has been observed. 
   Fifty five cases of squamous cell carcinoma of ureter were collected from the Japanese litera-
tures including our cases. 
                                                  (Acta Urol. Jpn.  41: 879-882, 1995) 





























































































術 後 化 学 療 法 と してCABO療 法(cisplatin50
mg/m2,4day,methotrexate40mg/m2,1,5day,
bleomycinlOmg,1,8,15day,vincristine2mg,
1,8,15day)を1月30日よ り開 始 した.治 療 中 重 篤
な 骨髄 抑制 が み られ た が,対 症 療法 で 回復 した.SCC
は1.9ng/m1と依 然高 値 を示 した が,副 作 用 出現 が
重 篤 で あ った た め,2コ ー ス 目の施 行 は 困難 と 判 断
し,3月28日 退 院 とな った.現 在 外来 経 過 観 察 中 で あ
るが,明 らか な 再 発 所 見 を認 めて い な い.
症 例2
症 例:61歳,女 性
主 訴:肉 眼 的血 尿
既 往 歴1腎 孟 腎炎
家 族 歴:特 記 す べ き こ とな し
現 病 歴:1994年9月16日肉眼 的 血 尿 が 出現 した た め
受 診 し,経 静 的 脈 孟 腎 造影 に て右 水 腎 症が 存 在 し,右





















































扁平 上皮癌腫瘍マーカーで あるSCC抗 原は0.8
ng/m1と正常値 であった.1月19日,右腎尿管全摘
88正
除 術,膀 胱 部 分 切除 術 を 施 行 した.手 術 時,腫 瘍 部 と
周 囲 の癒 着 は 認 め なか った.
摘 出標 本 の病 理 組 織 学的 診 断SCC>TCC,INF一
β,pT3,PRO,pLO,PVO,pNO,pMO病期診 断 は
pT3NOMOであ った.扁 平 」二皮 癌 組 織 は,角 化 形 成
が 少 な く,細 胞質 は 狭 く,細 胞境 界 は不 明 瞭 で,核 は
円形 な い し,卵 円形 を示 して い た(Fig.4).移行 上
皮 癌組 織(grade2)を一 部認 めた.術 後 化学 療 法 は
CABO療 法 を2月1日 よ り開 始 した.特 に,重 篤な
副 作用 も発 生 しなか った が,2コ ー ス 目の施 行 は 患老
の 同意 がえ られ なか った た め,1コ ース終 了後3月1
日退 院 とな った.現 在 外来 経 過 観 察 中 で あ るが,明 ら
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